










　E. M. フォースター（E. M. Forster）のアビンジャー版著作集の１冊The Lucy Novels に収めら
れた ｢旧ルーシー」（“Old Lucy”）と「新ルーシー」（“New Lucy”）と呼ばれる２作品は，『眺
めのいい部屋』（A Room with a View）の草稿版である。｢旧ルーシー」と「新ルーシー」は断
片的に残されているにすぎないが，『眺めのいい部屋』の別バージョンとも言うべき物語世界
を提供する。また，1901年から構想され始めた『眺めのいい部屋』が最終的に1908年に出版
される間に，『天使も踏むを恐れるところ』（Where Angels Fear to Tread, 1905），『ロンゲスト・





















































論については，以下を参照：The Role of the Reader 200- 60;『物語における読者』173-268, 301-











































































































































持ちを“The passion of her anger had passed abruptly into the other great passion of life, and she knew 
that she was in love”（105） と悟る。『眺めのいい部屋』でのルーシーは対照的に，同様の出来事
の後，自分の気持ちを押し込めようとする。自分の気持ちを悟った「新ルーシー」のルーシーは，
ジョージと馬車に同乗しているときに事故に遭遇し，その混乱の中でジョージへの愛を本人に






have got tired of being prudent and making things go off well. It didn't make me or anyone happy, and it 
was turning me into someone like Charlotte－ someone who doesn't know whether they like a thing or 
－ 100 －
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バートレットはほうほうの体で立ち去るしかない：“Concealment was useless, and Miss Bartlett, 











りとジョージを否定する：“How could I connect him with so sacred a name as Love ? My opinion of 
his character is unaltered: without religion . . . without morality. Those are strong words, but at times it 








































ている：“‘I always hoped . . . a man who drifted from religion might still keep his sense of decency. I 
－ 102 －
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5 － 105 －
エマソン氏の再登場と物語における対立の背景化：「新ルーシー」から『眺めのいい部屋』
うことである：“He believed that a young man accused of it will inevitably become ashamed, and lose 
his valour”（107）。ビービ氏は“He thought he detected . . . the approach of self-consciousness, and 
















を忘れて彼を断罪するのだ：“the suggestion of vigour infuriated him. He became personally hostile.








要求した。ジョージはつぎのように嘆く：“Even if she was straight, think of the marriage! You and 
I stamped with approval, social & religious, responsible to others for our own life and our children's”
（124）。二人が登記所に向かおうとしていたことを，あとから知ったビービ氏は，その行為の「下
品さ」に心を痛める：“It was the vulgarity of the thing that pained him most . . . such an elopement 




5 － 105 －
エマソン氏の再登場と物語における対立の背景化：「新ルーシー」から『眺めのいい部屋』










kept silent, and permitted the introduction of the lie”（126）。ルーシーが不運に見舞われたセシルの
ことを思い，ジョージから少しでも距離を置くことを狙ったのである。すこしだけ弱みを見せ
たルーシーに，ビービ氏はすかさずつけ込もうとする。
“Not today,” he echoed, touching on her one vulnerable spot.“Thank God for that. It will be some 
consolation to Cecil in his double misery to hear that you have not trampled on him utterly. It is 
very fine to be young and to love but think for a moment of the misery you are causing.”（128） 
ここでビービ氏は，ルーシーに自己犠牲と自己欺瞞の教義を説いている。彼とミス・バート
レットは，この点で明らかな同士関係にある。それは彼のつぎの言葉からも読みとれる：“‘Miss 




ビービ氏は自分がけっして許されない罪を犯したことを悟る：“‘I have sinned. I have sinned 





































































as he could think of George as diseased Mr Beebe had been pitiful and even sympathetic. He was ready 
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